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五hachiroSugita and Shigeji Honda 
Abstract 
The present writers attempted to study th巴 m巴chanismof solid-liquid extraction of chrom巴 ore
roast more easily reproducible than such natural organic substances 日ssugar beets or oil-bearing 
seeds. At first， before the continuous extraction tests， the properties of chrome ore roast and its 
extract were investigated and the following results were obtainecl: 
The chrome ore， which was used in this case， was imported from U. S. S. R. having chromite 
structure rich in alminium and magnesium. The longer leaching of the spherical roast increases the 
cont巴ntof almost water insoluble matter in the extract and the speci五cgravities of chrome ore， 
roast， extract and residue are not so different from each other. The concentration of extracted liquor 
can be conveniently measured by means of (NH4)z S04-KMn04 titration method imd 1 g of water 
soluble matter at 40'C in the extract is equivalent to 183.92 cc of 0.1 N-(NH4¥2 S04' FeS04 solution. 
The result from the preliminary upward-stream extraction in五xedbed shows that the decrease of 
concentration of extracted liquor is very remarkable at the beginning， but after two or three hours 





















ム酸カリ，無水クロム酸，酸化クロムの 4者について夫々 1956年度 7，430t， 1.715 t， 2，439 t， 
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両j去について， Cr iこ対しては略々同一分析法を採用しているが，他成分に対しては口電冶
法は Na202熔融法を用いラ Si02分離後アンモニヤアルカリ性で Cr，Ni等を除去， 30%NaOH 
でFeを再沈澱分離，のち再びアンモニヤアルカリ性で Alを沈澱させる。之lこ対してスコット
法は， Na2C03とNa2B，O，で熔融を行ない，挟雑する不純物を出来るだけ除去すべく比較的煩





徐で好都合である 8)。 また試料熔融法としては， Na202を使周するのが最も容易であるが，使
用Nd甘桶より熔出した Niのため以後の分析は梢々阻害せられ， Na2C03とNa2B，O，の混合物
では熔融が比較的困難で反覆熔融を必要とする。























Si02 Fe20， MnO 
(%) 
之より，焼成物骨骸中の若干の Alおよび相当量の Ca，Mg， Mnが抽出液中へ移行してい
ることが知られる。可溶性物中の Cr含量は 94.14%の Na2Cr04tこ相当し， (NHムC204による








acetone 0.200， benzene 0.037， ethanolO.034， n-hexane 0.018 [g/100 cc] 
の結果を得， j副主の小さいノ4ラフイン系の n-hexaneIこは殆んど溶解しないことが知られた。
つぎに粗製 n-hexane を酸，アルカリ，過マンガン酸カリ処理後脱水した 66.5~67.50C 溜分に
市販流動パラフインを適当量加え，各種比重測定を行ない第4表の結果を得た。
d'f，~ : 20・ 第晶表比 重
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但し n-hexan巴 0.6633 Iiq. paraf五n: 0.8812 














抽出物濃度 0.1--1.5%程度の溶液 200ccを作り， 18 N-H2SO" 3 N-HNO" 6 N-HClの何
れか 10ccで酸性とし，不溶性物についても完全に溶解せしめ，その 15ccについて O.lN試
薬による滴定を行ない第5表の結果を得た。
第 5表 拍出濃度相当滴定価




c4・) (g/100 c) FeSO，消費量 (c)
可溶性物 0.0943 HCl 2.53 178.81 
0.2980 8.06 180.36 
0.4959 13.37 179.79 
0.9933 26.52 178.02 
l.486，J 39.71 178.10 
0.2729 H2SO， 7.60 185.69 
0.4835 13.35 184.09 
0.9486 26.12 183.57 
l.3917 38.06 182.32 
0.2729 HN03 7.66 187.16 
0.4835 13.49 186.03 
0.9486 26.17 183.92 
l.3917 38.41 184.00 
不溶性物 0.0490 HN03 0.92 125.29 
0.0940 l.54 109.28 
0.1545 2.86 12:i.41 
不溶性物および抽出物lと於ける結果値に若干の偏差が見られるが，略々実験誤差の範囲内
lとあると見倣すことが出来る。本表の結果から，可溶性物，不溶性物，抽出物各 19当りの 0.1



















液…深さl 温 態、 位 置
(mm) to (oC) t1 ("C) ら (OC) ら (OC)
15 40.2 39.7 39.2 
50 40.4 40.3 39.9 








速が一定となった抽出管内に装入して抽出試験を行ない第 7 表の結果を得た。 ~Iと，抽出液 1
cc当り O.lN一(NH.)，SO.・FeSO.消費量の時間的変化を描き，平均流速49.5cc/min，試料中可


























4.36 59.7 24.7 49.0 30 
3.48 
2.69 
60.7 24.1 48.8 40 
60.8 24.8 48.3 50 
60 
80 
4.16 1.22 59.7 25.0 48.7 
1.47 61.1 21.7 48.7 
0.96 62.9 21.6 49.0 100 


















0.20 60.4 22.1 ら0.2220 




260 0.15 61.4 50.0 
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3. 結 ~，6.. E冊
クロム鉱石焼成物の辿続熱水抽出試験を行なうに先立ち，試料の性状について検討を試み
次の諸点を知った。
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